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Abstract
Here, I pointed out that the number of questionnaire surveys in the style of mailing questionnaires was 
likely to be increasing regardless of academic fields. There exists an issue which has not been previously 
recognized, that you might call “examination of questionnaire surveys”.
Traditionally, the response to the question of whether or not questionnaires could be approved as scientific 
survey methods was convincing to a certain extent. If increasing recognition of privacy makes home-visit or 
interview-type social surveys difficult, resulting in an increase in straightforward questionnaire surveys in 
which other methods such as observational or experimental methods are not discussed, and, in addition, if 
investigators pay no attention to the heavy burden on responders associated with the above increase, recovery 
rate reduction will occur widely, threatening questionnaire survey credibility as well as its utility as a 
research tool.
Researchers should make the results of questionnaires widely known to the public and reflect on their 













ムにおいて，施設長むけに 1 年間のアンケートの実態4）を調べてみると，対象 160 施設のうち依頼がな
かった 1 施設を除く 159 施設で中央値 11～15 件の依頼があり，ほとんどの施設で返送に対する負担と，
業務への支障の可能性が訴えられていた．
では，わが国全体におけるアンケート調査の動向はどうなっているのだろうか．依頼件数をより広い
















CiNii についても同様に検索語を指定し，詳細検索で「出版年」のみ 2009 年から 2009 年までと入力，か
つ遡及した．また，各年ごとの総検索対象数の移り変わりを推定する目的で，「研究」とだけ検索語指定
して得られた件数をあわせて記録した．これらの作業はすべて 2010 年 9 月 17 日に行った．
3．結　果




の検索語により得られた検索数（B）で除し，その比（A /B）の 20 年間の推移を 1 年ごとに折れ線グラフ
















調査7）が実施され，対象 44 校のうち 1 年間で 28 校への依頼と，1 件 5 校，2 件 3 校，3 件 2 校，4 件 1 校，
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「調査法としてのアンケート」における問題点
－ 89 －





















1990 901 33,553 26.9 463 58,876 78.6
1991 938 31,588 29.7 511 62,854 81.3
1992 1,028 30,031 34.2 559 65,427 85.4
1993 1,077 29,741 36.2 551 70,967 77.6
1994 1,144 27,500 41.6 683 78,172 87.4
1995 1,175 26,671 44.1 866 102,188 84.8
1996 1,366 28,336 48.2 1,242 130,301 95.3
1997 1,641 32,135 51.1 1,312 150,056 87.4
1998 1,871 35,329 53.0 1,536 159,877 96.1
1999 2,229 38,542 57.8 1,733 173,768 99.7
2000 3,190 45,658 69.9 2,055 186,937 109.9
2001 4,764 51,845 91.9 2,324 186,654 124.5
2002 5,893 60,353 97.6 2,451 187,192 130.9
2003 7,993 71,960 111.1 2,477 190,735 129.9
2004 9,484 75,848 125.0 2,764 190,241 145.3
2005 10,603 77,786 136.3 2,908 193,452 150.3
2006 11,439 81,180 140.9 3,055 194,704 156.9
2007 12,109 85,821 141.1 2,923 190,047 153.8
2008 12,447 87,727 141.9 2,879 187,977 153.2
2009 13,488 86,228 156.4 2,449 155,692 157.3
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